





Changes of Stomach Mucosal Surface and Gastric Juice 
in the Rat Fed High Pectin Diet 






















































































備飼育した。ラットを(1)セルロース食群 (5.20%) (2) 
ペクチン食苦手(5. 10. 15. 20%)に分けた後，各群4

































Table-1 Composition of Diets (%) 
Diet 
5%ー Cellulose 20% -Cellulose 5 %-Pectin 10%-Pectin 15%-Pectin 20%-Pectin 
Corn starch 63.0 48.0 63.0 58.0 53.0 48.0 
Casein 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Soybean oil 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Salt mixture 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Vitamin mixture 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Cellulose 5.0 20.0 
Pectin 5.0 10.0 15.0 20.0 
(2 ) 
片山(須J1 )他:高ペクチン食による円粘膜去廊の形態的変化ならびに胃液の変化 ー 1 -
































飼fl'開始から 1週間は. 6訴 (5.20%セルロース群.
および5.10. 15. 20%ペクチン食群)の悶に体重増加





によって円液の陰イオン (Cl-.HPO. ，-80.' )を分 円粘膜胞の形態的変化
析した。 C1.HPO.'は， リーディング液を0.008.M一 ( 1 週間後)
備酸カドミウム水治j夜， ターミナル液を O.OlMクエン 5%セルロース食で1週間飼育したラットの白粘膜の
酸水溶液とし.first stage : 200μA. 5 min. sccond 友脳は，ふっくらとした細胞があたかもブドウの房のよ
stage: 150μAの条件下で泳動させて分析した。プレ うに規則正しくならんでおり，一定の間隔で同小認が観
カラムは3cm. キャピラリーチュープは10仰とした。な 察された。細胞の1つ1つは表面がなめらかであった。




アセトン溶液，ターミナル液を 0.01M カプロン酸の印 5%ベクチン食で1週間飼育したラットの胃粘膜の友
%アセトン浴液とし. first stage : 50μA. 10 min. 隠は細胞が規則正しく配列し，細胞の表面がなめらかな
second stage : 25μAの条件下で泳動させて分析した。 ものと， η小衡がやや開き細胞の表面がくずれて，あた
プレカラムは3cm. キャピラリーチューブは10cmとした。 かもザクロの実を割ったような様相を呈しているものと
80.'-のstandardはNa，80.水溶液を用いた。燥機 の一極類が観察された。 (Fig.1-B) 
溶液も口被サンプルもともに5μlを注入した。円液中 15%ペクチン食でl週間飼育したラ ットの円粘膜ぷ栢



































































Fig. 1 Scanning Electron Micrograms of 
Stomach Mucosal Surface of Rats 
A : Fed 5 % cellulose diet (control) for one week 
B : Fed 5 % pectin diet for one week 
C : Fed 15% pectin die.t for one week 
D : Fed 10% pectin diet for two weeks. 
















Table-2 Anion Concentralion and Pepsin Activity of Gaslric juice 
Diet Group 5 % Cellulose 5 % Pectin 10% Pectin 
Cl- 307.1 :t46.2 306.2:t39.5 221.1 :t32.1 
Anion Concentralion 
HPO: 405.8土99.0 394.3:t76.3 204.5土37.1* (μmol) 
80: 41.5:t8.1 47.0:t6.6 30.6:t3.0 
Pepsin Activity 
430.3:t87.3 508.3土108.4 433.9:t40.8 (tyrosineμg) 
Cmean土8EM)
柿 P<0.01 significant difference from 5 % ceUulose diet 
5%ペクチン食にくらべて有意に低かった。 著者らが走査型電子顕微鏡によって観察した成績から
白液中の80.'濃度は. 5%ベクチン食と 5%セル ラットの胃粘膜は段階的に変化するものと考えられる。
ロース食はよく似た値を示した。一方.10%ベクチン食 その変化は，まず，ペクチン食の投与により宵の上皮細


























F ig. 2 8canning Electron Micrograms of 
Stomach Mucosal Surface of Rats 
E : Fed 10% pectin diet for three weeks. 
Cmagnification : X 1000) 
F : Fed 15% pectin diet for three weeks. 
Cmagnification : X 2000) 
G : Fed 5 % pectin diet for four weeks 
Cmagnification : X 1∞0) 
H : Fed 10% pectin diel for four weeks. 
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Summary 
[n order to know physiological intake of pectin， th巴finestructure and function of stomach were stud-
ied in the rat fed high pectin diet 
Male Sprague Dawley strain rats were divided into six groups : pectin diet containg 5， 10， 15 and 20 
%， cellulose diet containing 5 and 20% 
Each group was fed for 1， 2， 3 and 4 weeks respectively， stomach mucosal surface was observed by 
scanning electron microscope and anion concentrations of gastric juice were analysed by isotacophore-
SIS 
After 1 week from the beginning of feeding， there was no difference in body weight gain among six 
groups， but 2 weeks after the weight gain decreased in the groups of 10， 15 and 20% pectin diet， further， 
3 weeks after there were significant differences in the groups' of15 and 20% pectin diet from the 5 % cellu-
lose diet. 
The scanning electron micrograms show the stomach mucosa has changed step by step ; First， the 
top of cell was damaged in the rat fed 10 and 15% pectin diet for 2 weeks 
Next， the disorder of cell arrangement was observed in the rat fed 10% pectin diet for 3 weeks or 5 % 
pectin diet for 4 weeks. 
Finally， the cell surface was scrapped， then inner basal part was appeared in the rat fed 15 % pectin 
diet for 3 weeks or 10% pectin diet for 4 weeks 
The anion concentrations and pepsin activity of gastric juice were not so changed as stomach histolo-
gical structure. But in the rat fed 10% pectin diet for 4 weeks， both anion concentratioIls and pepsin 
activity were lower than in the rat fed 5 % cellulose diet for 4 weeks 
These results suggest that more than 10% pectin level has bad effect not only onstomachfine structure 
but also on its function 
(9) 
